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学の問題との異同を明らかにする。そのために、New Zealand Bioethics Council: 
Toi te Taiaoのニューロエシックスに関する報告書1をもとに、問題の所在の見取
り図を作成する（第 1節）。次に、J・アイレス2と E・ラシーヌ3による AJOBの
ターゲット論文「画像か、それとも想像か？――遺伝学に教わるニューロエシ
                                                
1 Nicholas, B., ‘Neuroethics: A literature review prepared for Toi te Taiao: the Bioethics Council 
Christchurch’, New Zealand: 2006 July; 42 p. [Online]. Accessed: 
http://www.bioethics.org.nz/publications/neuroethics-review-jul06/neuroethics-review-jul06.pdf 
（2007.8.16確認） 















  1. ニューロエシックスにおける問題の所在 
ニュージーランドの生命倫理学者 B・ニコラスは、これまでニューロエシッ
クスの名のもとで提起されてきた様々な問題群を整理するために文献レビュー
を行い、‘Neuroethics: A literature review prepared for Toi te Taiao: the Bioethics 
Council Christchurch’としてまとめ、2006年に発表した。ニューロエシックス
に関する総説的な文献としては、他にもアイレスがまとめた論文集4や、序にお
いて紹介された記念碑的会議‘Neuroethics: Mapping the Field5’をまとめた本な
どもある。しかし、これらの文献と比べてニコラスの論文は、系統だった方法6
                                                
4 Illes, J., ed., Neuroethics : defining the issues in theory, practice, and policy, Oxford University 
Press, Oxford, 2006. 
5 Marcus, S., ed., Neuroethics: Mapping the Field, Conference Proceedings, Dana Press, New York, 
2006. 
6 ニコラスは、1)Medline等の文献検索エンジンによるキーワード検索（キーワード：bioethics, 















































                                                
7 この問題に関しては、本研究報告内の的場の報告も参照されたい。 
8 Northoff, G., ‘Do Brain Tissue Transplants Alter Personal Identity? Inadequacies of Some 
“Standard” Arguments,’ Journal of Medical Ethics 22(3): 174-180, 1996. 









































                                                
9 Singh, I., Rose, N., ‘Neuro-forum: an introduction,’ Biosocieties 1(1): 97-102, 2006. 
10 Williams M., ‘Psychosurgery,’ British Journal of Perioperative Nursing 12(12): 443-448, 2002. 
11 Hall, W., Carter, L., Morley, K. I., ‘Neuroscience Research on the Addictions: A Prospectus for 
Future Ethical and Policy Analysis,’ Addictive Behaviors 29(7): 1481-1495, 2003. 
12 Farah, M. J., ‘Emerging Ethical Issues in Neuroscience,’ Nature Neuroscience 5(11): 1123-1129, 
2002. 
13 Farah, M. J., ‘Neuroethics: the Practical and the Philosophical[comment],’ Trends in Cognitive 
Sciences 9(1): 34-40, 2005. 
14 Reid, L., Baylis, F., ‘Brains, Genes, and the Making of the Self,’ AJOB 5(2): 21-23, 2005. 






















                                                
15 これらの各論点については、本報告書内の各報告において詳細に扱われているので、それ
らを参照されたい。 





















                                                
16 Dumit, J., ‘Is It Me or My Brain? Depression and Neuroscientific Facts,’ Journal of Medical 
Humanities 24(1-2): 35-47, 2003. 
17 Popma, A., Raine, A., ‘Will Future Forensic Assessment Be Neurobiologic?,’ Child and 





















                                                                                                                                          
Adolescent Psychiatric Clinics of North America 15(2): 429-444, 2006.   
18 このあたりの議論については、本報告書内の桑原・山本の報告も参照されたい。 

















                                                
19 Illes, J. and Racine, E., ‘Imaging or Imagining? A Neuroethics Challenge Informed by Genetics,’ 
































                                                
20 このあたりの議論については、本報告書内の永守や太田・佐々木の報告も参照されたい。 





















                                                


























                                                                                                                                          
る、と結論付けている。 
23 Knoppers, B. M., ‘Neuroethics, New Ethics?,’ AJOB 5(2): 33, 2005. 
24 Buford, A. and Allhoff, F., ‘Neuroscience and Metaphysics,’ AJOB 5 (2): 34-36, 2005. 




















                                                
25 Michels, R., ‘Neuroscience, Neuropsychiatry and Neuroethics: An Overview,’ 
(http://www.bioethics.gov/transcripts/jan04/session3.html), 2004. 
26 表 2の問題については、Illes and Racine, ibid.と Downie and Hadskis, ‘Finding the Right 
Compass for Issue-Mapping in Neuroimaging,’ AJOB 5(2): 27-29, 2005.を参考にした。 
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課題も残る。 
 
表 2: 遺伝学の倫理とニューロエシックスに共有される問題とされない問題 


























































                                                
27 Parens, E. and Johnson, J., ‘Against Hyphenated Ethics,’ Bioethics Forum ; 





















                                                                                                                                          
http://www.bioethicsforum.org/（2007.8.16確認）, 2006. 
28 Wilfond, B. S. and Ravitsky, V., “On the Proliferation of Bioethics Sub-Disciplines: Do We 
Really Need ‘Genethics’ and ‘Neuroethics’?,” AJOB 5(2): 20-21, 2005. 






















                                                
29 Roskies, A., ‘Neuroethics for the New Millennium’, Neuron 35(1):21-23, 2002. 



















 ３. まとめ：「ニューロエシックスの世紀」の生命倫理 
本稿では、ニューロエシックスの議論の現状に関するニコラスのレビュー論

















































                                                
31 Illes and Racine, ibid, p.15. 





（いぶき ともひで 東京大学大学院医学系研究科博士後期課程） 
